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FSIQの水準については，知的障害域（Intellectual and Developmental Disability：IDD域），境界域，平均域，

























島 田 恭 仁
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表1 アセスメントシート
判断領域 判断基準及び検査結果 児童の実態及び関連情報 適否
Ⅰ 知 的発 達 ①
WISC－Ⅳの全検査知能指数（FSIQ）が境界域以上であること。
FSIQ IDD域 境界域 平均域 GT域
Ⅱ 認 知能 力
①
WISC－Ⅳの指標得点にディスクレパンシーが認められること。
指標 言語理解（VCI） 知覚推理（PRI） ワーキングメモリー（WMI） 処理速度（PSI）
指標得点 IDD・境界・平均・GT IDD・境界・平均・GT IDD・境界・平均・GT IDD・境界・平均・GT
②
WISC－Ⅳの指標得点間の差が統計的に有意であること。
言語理解（VCI） ＞ ≒ ＜ 知覚推理（PRI）
言語理解（VCI） ＞ ≒ ＜ ワーキングメモリー（WMI）
言語理解（VCI） ＞ ≒ ＜ 処理速度（PSI）
知覚推理（PRI） ＞ ≒ ＜ ワーキングメモリー（WMI）
知覚推理（PRI） ＞ ≒ ＜ 処理速度（PSI）
ワーキングメモリー
（WMI） ＞ ≒ ＜ 処理速度（PSI）
③
DN−CASの PASS標準得点にディスクレパンシーが認められること。
PASS プランニング 同時処理 注意 継次処理
標準得点 IDD・境界・平均・GT IDD・境界・平均・GT IDD・境界・平均・GT IDD・境界・平均・GT
④
DN−CASの PASS標準得点間の差が統計的に有意であること。
プランニング ＞ ≒ ＜ 同時処理
プランニング ＞ ≒ ＜ 注意
プランニング ＞ ≒ ＜ 継次処理
同時処理 ＞ ≒ ＜ 注意
同時処理 ＞ ≒ ＜ 継次処理










語い年齢（VA） 2年以上の遅れ 1～2年の遅れ 年齢相当 年齢以上の進歩





1文字（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
1文字（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し





1文字（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
1文字（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
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表2 アセスメント結果
判断領域 判断基準及び検査結果 A児の実態及び関連情報 適否
Ⅰ 知 的発 達 ①
WISC－Ⅳの全検査知能指数（FSIQ）が境界域以上であること。
FSIQは境界域であることが分かった。 ○
FSIQ IDD域 境界域 平均域 GT域






○指標 ワーキングメモリー（WMI） 言語理解（VCI） 知覚推理（PRI） 処理速度（PSI）











（WMI） ＞ ≒ ＜ 言語理解（VCI）
ワーキングメモリー
（WMI） ＞ ≒ ＜ 知覚推理（PRI）
ワーキングメモリー
（WMI） ＞ ≒ ＜ 処理速度（PSI）
言語理解（VCI） ＞ ≒ ＜ 知覚推理（PRI）
言語理解（VCI） ＞ ≒ ＜ 処理速度（PSI）








○PASS 継次処理（S） 同時処理 プランニング 注意












継次処理 ＞ ≒ ＜ 同時処理
継次処理 ＞ ≒ ＜ プランニング
継次処理 ＞ ≒ ＜ 注意
同時処理 ＞ ≒ ＜ プランニング
同時処理 ＞ ≒ ＜ 注意



















語い年齢（VA） 2年以上の遅れ 1～2年の遅れ 年齢相当 年齢以上の進歩











1文字（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
1文字（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し











1文字（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
1文字（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
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島 田 恭 仁
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The purpose of study 1 was to examine useful assessment method for identifying learning difficulties
and to make suitable assessment sheet to record all results of identification.
Recently, WISC−Ⅳ and DN−CAS were standardized as Japanese version, thus these psychological tests
were used in this assessment method mainly. The identification items were distributed to 6 domains. ①
Intellectual development, ② Cognitive discrepancies, ③ Achievement of academic skills, ④ Discriminating
from other disabilities, ⑤ Multi disabilities, ⑥ Medical diagnoses.
Domains ①②③ included 10 identification items in all. These items were identified by the test battery
constructed with 4 psychological tests（WISC−Ⅳ・DN−CAS・PVT−R・STRAW）. Domains ④⑤⑥ included
4 identification items in all. These items were identified according to almost the same manner used in pre-
vious study（Shimada, 2006）. Finally assessment sheet had been completed in order to record these identi-
fied results.
The purpose of study2 was to assess a child with learning difficulties of writing kanji and to support
learning by the strategy training of cognitive planning and perceptual reasoning. The child was 5th grader
in elementary school but couldn’t write many kanji letters which were1st or2nd grade level.
The results of assessment showed that the child had various learning difficulties and the strategy train-
ing of cognitive planning and perceptual reasoning was effective to improve kanji writing skills of the
child.
The results of support through 10 training sessions showed that the pretest scores of writing kanji
were about50% correct, but posttest scores increased to about 70% correct after intervention. These results
suggest that assessment method and training method used in this study are useful and effective for chil-
dren with learning difficulties of writing kanji.
Assessment through WISC－Ⅳ and DN−CAS
―― A Case Study on a Child with Learning Difficulties of Writing Kanji――
SHIMADA Yasuhito
― ４４ ―
